








Bilinguals have two alternatives in their language use, however, in one conversation, 
they do not necessarily select only one language. Moreover, they use different languages 
with different conversation partners. 
In this paper, Japanese-English bil ingual university students forming one 
community were taken as informants, and their language use depending on conversation 
partners and discussion topics are reported. These informants are all biligual, university 
students and around the same age, however their language learning process and 
language usage within families vary. First, background of informants are described in 
detail, then their language usage between family members, language usage outside of 
family, and language usage depending on discussion topics are reported and analyzed. 
The methodology is of survey, self-reporting by means of interviewing, and analysis of 
recorded conversations. 
It is worthy to analyze the current situation of language usage in a bilingual 
community, given the increasing status of bilinguals as a minority in the Japanese 
society that is gradually becoming multilingual.
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control of two languages”「二つの言語を母語話者のようにコントロールすること（5）」（拙訳）
をペナントの先とし、Haugenの広義の定義ʻbilingualism is understood .... to begin at the 





























つ目は“In situationⅠthe two languages are spoken by two different groups and each group 
宮原　温子184
is monolingual；a few bilingual individuals take care of the necessary intergroup 
communication.”「モノリンガルのグループが二つ存在し、少数のバイリンガルが二つのグルー
プ間のコミュニケーションを担うという社会」（拙訳）である。二つ目は“In society of typeⅡ
all people are bilingual.”「その社会の全ての人々がバイリンガル」（拙訳）というものである。













































名前 性 年齢 国籍 身分 生地 第一言語 第二言語
第三・四 
言語





S 女 20 米国 交換留学生 米国 英語 日本語 なし
Y 女 20 日本・米国 学部生 日本 英語*２ 日本語 なし
F 女 20 中国 学部生 中国 北京語 日本語
英語・
広東語*４
E 女 19 日本・米国 学部生 米国 英語 日本語 スペイン語
K 女 19 日本・米国 学部生 米国 日本語 英語 フランス語
M 女 19 日本 学部生 日本 英語*３ 日本語 フランス語
L 男 21 日本・米国 学部生 日本 日本語 英語 なし
H 男 19 日本 学部生 フィリピン 日本語 英語
タガログ語 
*５


























































































































































































































































インフォーマント C S Y F E
第一言語 日／ド 英 英 北 英
日常生活に関するトピック 日（*６） 英 英 日（*６） 英





インフォーマント K M L H T
第一言語 日 英 日 日 英
日常生活に関するトピック 日 英 日 日 英



















日本語 英語 その他 日本語 英語 その他
大学の先生 6 10 0 5 10 0







他学部の学生 9 1 0 9 1 0
サークルの友達 6 1 0 6 1 0
アルバイト先の人 6 3 ドイツ語1 6 3 ドイツ語1



























って言語の使用が異なり、それは三つに分けられるという。① The basically Japanese variety 
② The basically English variety　③ The mixed varietyの三つである。The basically 
Japanese varietyは基盤言語を日本語とし、その中に英語のCSが見られるもので、二世が二世
ではない日本人と話すとき、このバラエティになる。（以降The basically Japanese varietyを
BJVと記す。）The basically English varietyは基盤言語を英語とし、その中に日本語のCSが見














BEV 100.0% 100.0% 0.0% 7.9% 0.0% 2.4%
BJV 0.0% 0.0% 100.0% 53.1% 100.0% 70.2%
MV 0.0% 0.0% 0.0% 39.0% 0.0% 27.4%
会話参加者
会話７ 会話８ 会話９ 会話10 会話11 会話12
Ｙ、Ｓ Ｙ、Ｓ、Ｍ Ｅ、Ｔ、Ｃ Ｃ、Ｙ Ｍ、Ｔ Ｅ、Ｃ
BEV 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 84.5% 40.8%
BJV 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.6% 0.0%

























































（５）　Leonard Bloomfield, Language, New York: Rinehart and Winston, 1933, p.56.
（６）　Hugo Baetens Beardsmore, Bilingualism: Basic Principles, Clevedon: Tieto Ltd, 1982, p.6.から
Haugen （1953, p.7）を引用。
（７）　前掲（４）、 p.7。
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う。反対に相手の話し方から離れていくことはダイバージェンスと言う。Howard Giles, Nikolas 
Coupland, and Justine Coupland “Accommodation theory: Communication, Context, and 
consequence” in Context of Accommodation, New York: Cambridge University Press, 1991.　東昭二
『社会言語学入門』研究社、1997年。
（20）　Miwa Nishimura, Japanese/English code-switching: syntax and pragmatics, New York: Peter 
Lang Publishing, 1997, p.59─71.
【付記】
　本稿は平成20年度目白大学大学院国際交流研究科言語文化交流専攻修士論文『日本語英語バイリン
ガル大学生によるコードスイッチングの一考察─機能を中心に─』の１章、２章に加筆補正したもので
す。
